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界を震撼させたのは、2015 年 1 月のことだった。
だがそもそもテロとは何であろうか。ある研究者によれば「テロリズムの定義につ
いて、合意などは全く存在しないし、ましてそれについての一般理論などは全然ない」
ということである。また別の研究者は、1936 年から 1981 年までの間に、テロリズム




















































































































































































































関係を越えた、自然状態となっている場合もある。そのような関係にある A 国と B
国の関係が自然状態であれば、自然状態の中に在る乗っ取り犯は、その相手の国に移
ることによって、自然状態の大きな「眼」に合流することができる (23)」。A 国と B 国
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Two or Three Things We Know About Terrorism
<Summary>
Hiroshi Ishikawa 
This paper examines the common understanding of the word ‘terrorism’ in 
the modern Japan. The paper begins with interpretation of several films which 
help us to understand the visibility of discourses on terrorism, followed by the 
third section that problematizes recent inflationary phenomenon of the use of the 
word ‘terrorism’ in Japan. Then, the fourth section analyzes Tsuneki Kurushima’s 
discourses on terrorism as an exemplar case of Japanese terrorism before the 
Second World War. The fifth section scrutinizes the discourses of East Asia Anti-
Japan Armed Front “Wolf” as an exemplar case of terrorism in the post-war 
period. The sixth and seventh sections discuss continuities and discontinuities of 
these two discourses in the contemporary Japanese society, in order to illuminate 
the relevance to terrorism in the twenty-first century. The concluding section 
wraps up the discussion, reflecting on JMG Le Clézio’s remarks on the terrorist 
attack in Paris, France on 11 January 2015.
